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& Mikulic.2010, Simic et al.2013)ため、静的ストレッチングが準備運動として適













位時間あたりの力の増加率の向上(Arabatzi et al. 2014)や短距離走記録の改善
(Turner et al. 2015)、ジャンプ高の増加(Sevene et al. 2017)などが挙げられ
る。特にPAPの先行研究では、コンディショニング収縮後のパフォーマンスの変化に
ついて、ジャンプパフォーマンスをその指標として用いている調査が多く見られる
(Kilduff et al. 2007、McCann and Flanagan.2010、Sevene et al. 2017)。
　上述した先行研究におけるジャンプ動作は、下肢三関節(足関節、膝関節、股関
節)を用いている。下肢三関節を用いたジャンプ高には、各関節の動作角度の違い



















































































































レイズを 70％1RMの負荷で 10回を 2セッ
ト、セット間には 2 分の休息をいれて、
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すべての試技はハイスピードカメラ(120 frame per second)で矢状面より撮
影した。対象者の動作情報は、膝回転軸中心、腓骨外踝、第 5 中足骨末端に反
射マーカーを貼付し、それらの 2 次元座標を動作解析ソフト(DKH 社製, 
Frame-DIASⅤ)で読み取り、フォースプレートと同期を行った。読み取った身体
各部位の座標は、最適遮断周波数を Winter(1990)の方法に基づいて決定し、す


































































































全試技の足関節 PT の平均値は 5.93±1.33Nm/kg であった。足関節 PT は Pre


























































(Soligard T, et al. 2008)ことや、筋力トレーニングを行ことにより即時的な筋力
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Acute Effects of Warm-up in Physical Activities
- Effects of Conditioning Contraction on Subsequent Jump Performance -
Yota MINAMINO*1,　Shota  ENOMOTO*2,  Masaru KAGA*3
  The aim of this study was to investigate the acute effects of the 
conditioning contraction on the jump performance of a single-joint 
movement. Nineteen trained men participated in this study. They performed 
unilateral plantar flexion exercise and jumped with countermovement on the 
sledge apparatus. All subjects performed unilateral plantar flexion exercise 
at 70% of estimated one-repetition maximum (2 sets of 10 reps). Further, 
a total of six jumps performed before (pre) and after (post-1 min, 3 min, 
5 min, 7 min, 10 min, 12 min) the plantar flexion exercise were measured. 
To determine the ankle joint torque, kinetics and kinematics data were 
recorded during the jump performance. Jump height showed a significant 
increase at post-10 min compared with pre-level (p<0.05). Also, we found a 
signiﬁcant increase in the ankle joint peak torque during the jump movement 
at post-10 min compared with pre-level (p<0.01). These results suggest that 
the jump performance increases after the conditioning contraction.
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